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El tiempo moderno. Los límites de la dilucidación kantiana del tiempo 
En este brevísimo recorrido por la concepción kantiana del tiempo, intento 
PRVWUDUORVYtQFXORVSURIXQGRVTXHXQHQORVFRQFHSWRVHQWDQDOWDDEVWUDFFLyQ





DOJXQD SRUTXH OD VLPXOWDQHLGDG R VXFHVLyQ QR VHUtDQ SHUFLELGDV VL OD
UHSUHVHQWDFLyQDSULRULGHO7LHPSRQR OHV VLUYLHUDGH IXQGDPHQWR .DQW





TXH HVWD GLOXFLGDFLyQ LPSOLFD 'H XQD SDUWH HO JHVWR WUDVFHQGHQWDO TXH
elimina todo lo empírico en el origen del tiempo; y de otra, el uso empírico 
GHORWUDVFHQGHQWDOTXHQRGHEHYROFDUVHVREUHVtPLVPRVLQRUHJUHVDUDOR
empírico. 
(O WLHPSR QR VH GHULYD GH ³H[SHULHQFLD DOJXQD´ SHUR VLUYH GH EDVH
³QHFHVDULD´D³WRGDVODVLQWXLFLRQHV´18QSHTXHxRHMHUFLFLRGHFRQVWUXFWLYR
HFKDOX]VREUHHOFDUiFWHUGHFODVHGHHVWDVD¿UPDFLRQHVVREUHHOWLHPSRDO








1 Una historia específica de la formación de este tiempo lineal y de la evolución de los 
cronómetros puede verse en Jacques Attali (1985).
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manera igual el trabajo no en su determinación singular o individu-
DOVLQRHQFXDQWRVRFLDOPHQWHQHFHVDULRVHDDTXHOORTXHGHWHUPLQH
FXiQWRYDOH
Es solo la cantidad de trabajo socialmente necesario, pues, o el 
tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un 
YDORUGHXVRORTXHGHWHUPLQDODPDJQLWXGGHVXYDORU0DU[
(Q WpUPLQRV GH OD IXVLyQ TXH SURSRQJR ³6ROR HQ pO HV SRVLEOH WRGD OD
UHDOLGDGGHORVIHQyPHQRVHQFXDQWRGHWHUPLQDODPDJQLWXGFRQODTXHGHEH
VHUPHGLGD´ 3RU HVR IXQFLRQD HO GLQHUR FRPR HTXLYDOHQWH JHQHUDO SHUR
HOGLQHURHVXQFURQyPHWURPLGHDTXHOORTXHÀX\HHQXQLGDGHVGLVFUHWDV
LGpQWLFDV<GHHVWHPRGROLWHUDOPHQWH³WLPHLVPRQH\´(VWDGLOXFLGDFLyQ
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7HUFHUDUD]DQHJUD6HQHJDPELDGHFDORUVHFR
&XDUWDUD]DDPDULOORROLYR,QGLDGHFDORUVHFR(]H




QDWXUDOLVWD 3RU FLHUWR HVWD HV XQD UHODFLyQ TXH KD TXHGDGR LUUHVXHOWD HQ
HO VLVWHPD NDQWLDQR 2SWDU SRU XQD DSUR[LPDFLyQ WUDVFHQGHQWDO VLJQL¿FD
TXH OD FRQIRUPDFLyQ UDFLDO HV XQ XQLYHUVDO D SULRUL LQGHSHQGLHQWH GH OD
H[SHULHQFLDSHURTXHVLUYHSUHFLVDPHQWHSDUDDSOLFDUORDOFRQRFLPLHQWRGH
ODH[SHULHQFLD(QHOFDVRGHOHQIRTXHQDWXUDOLVWD\HVHQFLDOLVWDODUD]DHV
una característica biológica. 
&XDOTXLHUDGH ODVGRVRSFLRQHVFRQGXFHSRUGLYHUVRVFDPLQRVDOPLVPR
OXJDUDODIXQGDPHQWDFLyQWHyULFDGHOUDFLVPR6LQHPEDUJRSDUWLHQGRGH




+DFH IDOWD UHDOL]DU XQ ~OWLPR DVDOWR D OD IRUWDOH]D GH OD UD]yQ FDSLWDOLVWD
\PRVWUDUKDVWDTXpSXQWRODVSRVLFLRQHVUDFLVWDVFRQWDJLDSURIXQGDPHQWH
KDVWD ODV FDWHJRUtDVPiV DEVWUDFWDV VREUH ODV TXH VH VXVWHQWD HO XQLYHUVR
FRQFHSWXDOGHOD¿ORVRItDRFFLGHQWDO
$TXtPH OLPLWDUp D H[SUHVDU OD GLUHFFLyQ TXH HVWD WDUHD SRGUtD WHQHU (O
movimiento general del pensamiento kantiano tiene una gran complejidad. De 
XQDSDUWHLQWHQWDXQIXQGDPHQWRQHFHVDULR\DSRGtFWLFRGHORVFRQRFLPLHQWRV
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GHWRGDH[SHULHQFLDSHURTXHVRORSXHGHVHUYLUSDUDFRQRFHUODH[SHULHQFLD
0HSDUHFHTXHDTXtVHSXHGHHQFRQWUDUXQSULPHUUDVWURGHFRQIRUPDFLyQ
UDFLVWD HQ OD PHGLGD HQ TXH OD KLVWRULD FRQFUHWD GH OD KXPDQLGDG GHO









6L VH OHH D&KXNZXGL(]HQR VHUtD GLItFLO KDOODU XQDSUR[LPLGDG HQWUH HO
racismo desarrollado en su antropología y su elección del concepto de puro. 
/DGH¿QLFLyQGHSXURTXHVHHQFXHQWUDHQODSULPHUDHGLFLyQGHODCrítica de 
la Razón PuraPXHVWUDHVWRFRQFODULGDG
/OiPHVH FRQRFLPLHQWR SXUR DTXHO TXH QR VH KDOODPH]FODGR
FRQQDGDH[WUDxR3HURHVHQSDUWLFXODU OODPDGRXQFRQRFLPLHQWR






en este caso terminan por ser naturalizadas. 
Los elementos de la dilucidación kantiana del tiempo enuncian de manera 
DEVWUDFWDHVWRVFRQWHQLGRV
 «HO 7LHPSR QR WLHQH PiV TXH XQD GLPHQVLyQ ORV GLIHUHQWHV
WLHPSRVQRVRQVLPXOWiQHRVVLQRVXFHVLYRV.DQW
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(QHVD~QLFDGLPHQVLyQHOHVSDFLRHVWiWRWDOPHQWHOOHQRFRQODUD]yQGHO








Se trata, ahora, de mostrar cómo a pesar de la hegemonía del pensamiento 
RFFLGHQWDO \ D SHVDU GH ORV HVIXHU]RV GH OD UD]yQ FDSLWDOLVWD VLHPSUH VH
SURGXFHQ IUDFWXUDV UHDOHV H LPDJLQDULDV GHQWUR GHO WLHPSRPRGHUQR TXH
permiten la aparición de otras temporalidades, en donde habitan proyectos 
DOWHUQDWLYRV TXH FRPR YHUHPRVPiV DGHODQWH VH H[SUHVDQ WDQWR SROtWLFD
como estéticamente. 
D/DIUDFWXUDFRPRSRVLELOLGDG(VWDEOH]FDPRVHQSULPHUOXJDUODIUDFWXUD













especie de espacio virtual de la memoria colectiva y cuando la humanidad 
UDVWUHD QXHYRV FDPLQRV WHUPLQD SRU WRSDUVH FRQ HVD LUUHDOLGDG ©&DGD
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SRVLELOLGDGTXHIXHSHUGLGDHQHOSDVDGRSHUPDQHFHFRPRXQDSRVLELOLGDG
SDUD HO IXWXUR SUHFLVDPHQWH SRUTXH QR KD HQFRQWUDGR VX UHDOL]DFLyQª
+DPDFKHU
$VtTXHHOWLHPSR\ODKLVWRULDHVWiQFRQVWLWXLGRVWDQWRSRUORHIHFWLYDPHQWH
sucedido y lo no sucedido; sin embargo, lo no sucedido se vuelca 
SHUPDQHQWHPHQWH VREUH ORVKHFKRVGDGRV H[LJLHQGR VXSDUWHGH UHDOLGDG
SURSRQLpQGRVHDFDGDSDVRFRPRIXWXURSRVLEOHPiVD~QDEULHQGRSDUDHO
SUHVHQWHODSRVLELOLGDGGHIXWXUR
+D\ WLHPSR KLVWyULFR VROR HQ ODPHGLGD HQ TXH KD\ XQ H[FHVR GH
LQDFWXDO GHQR WHUPLQDGR IUXVWUDGRTXH VDOWDPiVDOOiGH VXSDUWLFXODU







GDGR H[FHVR VREUH ORTXH HV UHFXHUGRTXH HOPLVPRQR HV +DPDFKHU

Estética y política de lo no terminado, de lo no concluido, de lo abierto 
SRUHOH[FHVRGHOWRGDYtDQRGHORTXHTXLHUHVHUUHDOHQFXDQWRH[SUHVLyQ






H[WLQJDTXH¿QDOPHQWH ODSRVLELOLGDGVH WRUQHGH¿QLWLYDPHQWH LPSRVLEOH
TXHHOWLHPSRGHODUHEHOLyQVHFODXVXUH
(QODPHGLGDHQTXHHVPHUDSRVLELOLGDGHQFXDQWRQRHVWiIXQGDGDHQ
una actualidad sustancial, la historicidad, siempre es también la posibilidad 
GHOOHJDUDVHULPSRVLEOH\H[WLQJXLUVH+DPDFKHU
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.DQW
© /D QDWXUDOH]D LQ¿QLWD
GHO 7LHPSR VLJQL¿FD TXH
toda cantidad determinada de 
Tiempo es solamente posible 
por las limitaciones de un 
~QLFR7LHPSR TXH OHV VLUYH
GHIXQGDPHQWRª.DQW
:DOWHU%HQMDPLQ
«La historia es objeto de una 
construcción cuyo lugar no 
HVWi FRQVWLWXLGR SRU HO WLHPSR
homogéneo y vacío, sino por un 
WLHPSR SOHQR ³WLHPSR±DKRUD´
$Vt OD DQWLJXD 5RPD IXH SDUD
Robespierre un pasado cargado 
GH ³WLHPSRDKRUD´ TXH pO KDFtD
VDOWDUGHOFRQWLQXXPGHODKLVWRULD´
%HQMDPLQ





DKRUD´TXHKDFHHVWDOODUHOcontinuum de la historia.2
/D WHRUtD GH OD UHODWLYLGDG \ OD PHFiQLFD FXiQWLFD ORJUDURQ FDPELDU HO
imaginario colectivo acerca de la noción de espacio. Es bastante elemental 
VDEHUTXHKD\YDULDVJHRPHWUtDVDPiVGHODGH(XFOLGHV<ODLGHDGHXQ
PXQGR FRQ PXFKDV GLPHQVLRQHV VH HQFXHQWUD HQ FXDOTXLHU SURJUDPD
FLHQWt¿FRHQODWHOHYLVLyQ
Desde hace mucho libros como Planilandia $EERWQRVD\XGDURQD
GHVSHJDUQRVGHXQDLGHDUHGXFFLRQLVWDGHOHVSDFLR<PXFKRPiVDYDQ]DGR
en Imaginando la décima dimensión %U\DQWRQ  6LQ HPEDUJR
no pasa lo mismo con el tiempo. Este se resiste, sigue enclavado en el 
imaginario provisto por la ilustración. A lo mucho se ha popularizado una 
versión bastante vulgar de los viajes en el tiempo y sus paradojas; pero esto 
UHDOPHQWHQRURPSHFRQODFRQFHSFLyQOLQHDOGHOWLHPSRVLQRTXHPXHVWUD
las paradojas de su ruptura en el mismo plano del tiempo como sucesión y 
2 (VWDSURSXHVWDGHIUDFWXUDGHOWLHPSRPRGHUQRHVXQDHQWUHYDULDVSRVLEOHV-XVWDPHQWH




3RUWLOOD*XDWWDULCaósmosis(GXDUGR9LYHLURVGH&DVWURA inconstancia da 
alma selvagem)DQRQ%UDLGRWWL
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SURYLHQH FRPR VL H[LVWLHUD XQ WRGR TXH QR UHFXEULHUD WRGR XQ FRQMXQWR
DOFXDOVHOHHVFDSDUDXQHOHPHQWRTXHGHEHUtDSHUWHQHFHUOH8QDVXHUWHGH
WHRUtDGHOH[FHVR©<VLQHPEDUJRKD\TXHVXEUD\DUHVWDSDUDGRMDDXQTXHHO













3 &LHUWDPHQWH TXH OD WHRUtD GH OD UHODWLYLGDG KD WUDWDGR FRQWUDLQWXLWLYDPHQWH HO WHPD
GHO WLHPSR\ KD VLGR HQ HO SODQR GH OD FLHQFLD OD JUDQ IUDFWXUD FRQ HO WLHPSRPRGHUQR
6LQHPEDUJRVXGHVDUUROORQRKDSHQHWUDGRDIRQGRHQXQDLPDJHQGHOPXQGRFRPSDWLEOH
FRQ HOOD TXL]iV FRQ OD H[FHSFLyQGH:KLWHKHDG 5HFLHQWHPHQWH DOJXQRV OLEURVGH
GLYXOJDFLyQR FRQ HQIRTXHV¿ORVy¿FRV VH DSUR[LPDQGHPHMRUPDQHUD DO WHPD+DZNLQJ
\HVSHFLDOPHQWH.OHLQ
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(VWR HV FRPR VL QR KXELHUD RWUD DOWHUQDWLYD TXH UHGXFLU HO WLHPSR D VX
UHSUHVHQWDFLyQ HVSDFLDO DGHPiVXQD UHSUHVHQWDFLyQ HQ OD TXH HOODPLVPD
HVWi SUHVD GH ORV HVTXHPDV HXFOLGLDQRV 3RU HVR UHVXOWD WDQ H[WUDxR WDQ
GLItFLOGHSHQVDU\GHGHFLUHVWRGHODH[LVWHQFLDGHXQWLHPSRGHQWURGHO




OLQHDO\VLQREUDUVREUHHVWH WDPSRFRHO WLHPSRTXHUHVWD WHQGUtDVHQWLGR
DOJXQR(Q WRGR FDVR VH WUDWD GHXQ WLHPSRTXH H[LVWH GHQWURGHO WLHPSR
OLQHDOTXHVRORHVWDOHQODPHGLGDHQTXHIUDFWXUDHOWLHPSRGHORVUHORMHV
6HSODQWHDODLPSRVLELOLGDGGHODFRQVWUXFFLyQGHXQDKLVWRULDSRUIXHUDGH





HQ HO TXH GH¿QDPRV \ UHSUHVHQWHPRV HO WLHPSR VH KDOOD LPSOLFDGR XQ
WLHPSRXOWHULRUTXHQRSXHGHVHUDJRWDGRHQWDOGLVFXUVRRUHSUHVHQWDFLyQ
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>«@ HV SRU GHFLUOR DVt XQ WLHPSR GHQWUR GHO WLHPSR ±QR XOWHULRU VLQR
LQWHULRU±TXHPLGHPLGHVIDVHUHVSHFWRDpOPLVHUHQFXDQWRGHVIDVDGR\









doy para representarme ese hecho. Duplico, al menos por el momento, en 
HVWDUHSUHVHQWDFLyQHOWLHPSRDXQTXHVHGLUtDTXHHOWLHPSRQRKDGHMDGR
GHFRUUHUVLQHPEDUJRORKHHVFLQGLGRORKHSDUWLGR©HVPiVELHQHOWLHPSR





nos damos para completarlo, para concluirlo, como si para estar completo 
WXYLHUDQHFHVLGDGGHHVDGXSOLFLGDG(OXVRGHOHVSDxROQRVGDUiSLVWDVSDUD
LQWXLUHVWH IHQyPHQRHQQXHVWUDYLGDGLDULDQRVRWURVQRVRORPHGLPRVHO
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1RVUHODFLRQDPRVFRQHO WLHPSRLQWXLWLYDPHQWHGHPXFKDVPDQHUDVPiV
DOOiGHODVHJPHQWDFLyQGHORVUHORMHV<QRVRORHQWRQFHVSRUTXHOHGHPRV
al tiempo una cierta calidad, un matiz subjetivo, mediante el cual podemos 






















LPSHUDWLYR TXH QRV H[LJH TXH KDJDPRV DOJR H[DFWDPHQWH WRPDUQRV
DSURSLDUQRV \ DO KDFHUOR HPHUJH HVH ³VX´+DFHPRVXQKXHFRGHQWUR GHO
WLHPSROLQHDOFUHDPRVXQQXHYRWLHPSRIUDFWXUDPRVHOWLHPSRPRGHUQR
QRVKDFHPRVGH³VX´WLHPSR³6XWLHPSR´HQHOVHQWLGRHQTXHODWDUHDD









de atravesar por un momento de crisis. 
(QJULHJRVHGLVWLQJXtDHVWRVGRVWLHPSRVFRQODVSDODEUDVcronos y kairós. 
El kairós HV HO LQVWDQWH HOPRPHQWR 1R XQPRPHQWRPiV XQ VHJXQGR
PiVXQGHVSOD]DPLHQWRGH ODVDJXMDVGHO UHORMFRPRFXDOTXLHURWUR VLQR
TXHLQWURGXFHXQDIUDFWXUDHQHOcronosORDOWHUDUDGLFDOPHQWH©6HJ~QOD
concepción antigua de tiempo, kairós es el instante, esto es la calidad del 






La emergencia del kairós solo es posible devorando a cronos
8QDLQTXLHWXGTXHQRKDOODFDOPD1HJUL
³6X WLHPSR´ HO WLHPSR TXH UHTXHULPRV SDUD HVWD GHFLVLyQ
WUDVFHQGHQWDOQRSXHGHVHUPHGLGRGHODPLVPDPDQHUDKDFHTXHOD





3RUTXH ORTXHH[LVWHHQHO WLHPSR WLHQHDQWH WRGR OD IRUPDGHhecceidad; 
HVWRHV VLHPSUHVH WUDWDGHH[SUHVLRQHVGHFRQFUHVFHQFLDVGHDWHUUL]DMHV
TXH FRQIRUPDQ OD UHDOLGDG OR H[LVWHQWH FRPR WDO < HVWR WLHQH TXH YHU
directamente con el tiempo y con las temporalidades. 
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ni totalmente separado ni plenamente igual, sino a través de un conjunto de 
VRODSDPLHQWRVSDUFLDOHV ©+D\XQPRGRGH LQGLYLGXDFLyQPX\GLIHUHQWHV
para cada persona, cosa o substancia. Reservamos el nombre de hecceidad 
SDUDHVWRª'HOHX]H\*XDWWDUL
Las hecceidadesVRQSUHFLVDPHQWHDTXHOODVTXHSRVLELOLWDQTXHHVHWLHPSR
FURQROyJLFR XQLIRUPH WtSLFR GH ORV UHORMHV R GH VXV UHSUHVHQWDFLRQHV
HVSDFLDOHV VHPXHVWUD WDOFRPRHVHVWRVLJQL¿FDTXHKD\XQDFHVXUDSRU
GRQGHSHQHWUDQODVWHPSRUDOLGDGHVHOSURFHVRGHGLIHUHQFLDFLyQGHOWLHPSR
en temporalidades, el paso del cronos al kairós©%UHYHPHQWHODGLIHUHQFLD
QRHVGHOWRGRHQWUHORHItPHUR\ORGXUDEOHQLHQWUHORUHJXODU\ORLUUHJXODU
sino entre dos modos de individuación, dos modos de temporalidad» 
'HOHX]H\*XDWWDUL
&RQ WRGR HVWR QRV DSUR[LPDPRV D0DTXLDYHOR HQ GRQGH HVWDhecceidad 
KDFHVXDSDULFLyQHQWRGDVXGHVPHVXUDHQFXDQWRIXQGDODFLHQFLDSROtWLFD




4 Un consistente debate sobre el tema de la hecceidad se encuentra en Deleuze y Guattari 
(1987), en un segmento de Mil mesetas subtitulado “Memorias de una Hecceidad”. Una larga 
reflexión sobre el momento en Friese (2001).
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WLHQHODHVWUXFWXUD\ORVGLOHPDVGHOWLHPSRHQODPHGLGDHQTXHHVWDWLHQH
ODIRUPDGHXQDhecceidadFRPSUHQGHUOD\DFWXDUHQHOODHVKDFHUSROtWLFD
La política es la ciencia de la hecceidad, del aprovechamiento y de la 
capacidad de respuesta a este y en este preciso momento histórico concreto, 
HQGRQGH¿QDOPHQWHVHMXHJDWRGR3RUHVRFDEHSUHJXQWDUVH¢GHTXpWLSR
de hecceidad hablamos cuando se trata del tiempo de la política en un mundo 
UHJLGRSRUHOFDSLWDO"
Junto con el capital y su sociedad, hay un largo y sostenido desgaste y 
GHVSUHVWLJLRGHODSROtWLFDFRPRODHVIHUDGHOHMHUFLFLRDXWRULWDULRGHOSRGHU
\ GH OD FRUUXSFLyQ VLQ OtPLWHV1RV HQIUHQWDPRV DVt D XQ GLOHPD GHO TXH
GLItFLOPHQWH ORJUDPRV VDOLU GH XQD SDUWH UHFKD]DPRV OD SROtWLFD \ D ORV
SROtWLFRV\GHRWUDQRVYHPRVREOLJDGRVDSDUWLFLSDUHQHOODSRUTXHDOOtHV
HQGRQGHVHGHFLGHQXHVWURSUHVHQWH\QXHVWURIXWXUR
6L TXHUHPRV HVFDSDU GH OD OyJLFD GHO SRGHU \ GH VX RUGHQ GLVFXUVR KD\
TXHIUDFWXUDUHO WLHPSRSROtWLFRHVFLQGLUORURPSHUORGHVGHGHQWUR¢&DEH
HQWRQFHV SHQVDU GH DOJXQD PDQHUD OR LPSRVLEOH FRPR GLUtD 'HUULGD"
Llamemos lo imposible a esa tarea de hacer política sin caer en sus trampas, 
sin terminar por administrar el capital o el Estado, para intentar la tarea 
absurda de darle un rostro humano. 
<OD UHVROXFLyQGHHVWHGLOHPDHVWiGLUHFWDPHQWHYLQFXODGDFRQHO WLHPSR
TXHUHVWDSRUTXHHVHQHVWHHQGyQGHHVSRVLEOHKDFHUHVWDOODUHOWLHPSRGHO







«SDUD OR LPSROtWLFR QR H[LVWH XQD HQWLGDG XQD IXHU]D XQD
SRWHQFLD TXH SXHGD RSRQHUVH D OD SROtWLFD GHVGH HO LQWHULRU GH VX
SURSLR OHQJXDMH3HUR WDPSRFRGHVGHDIXHUDSXHVHVHH[WHULRUQR
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GH FKRFDU FRQ HO FRQÀLFWR SROtWLFR R GH QHJDU OD SROtWLFD FRPR




Como en el caso del tiempo, lo impolítico actúa desde dentro del tiempo, 
OROOHYDDVXSOHQDUHDOL]DFLyQHVHOWLHPSRTXHWHQHPRVTXHGDUQRVSDUD
FRQFOXLUORHVHOWLHPSRTXHQRVUHVWDDQWHVGHTXHODKXPDQLGDGVHGHVWUX\D
a sí misma. 
(OHMHUFLFLRGHORLPSROtWLFRHPSXMDDORSROtWLFDDWDOH[WUHPRTXHORVDFD
de su medida; por ejemplo, de darse una ampliación completa de la acción 
SROtWLFD HVWD GHVDSDUHFHUtD 4XLHUR GHFLU TXH VL WRGRV ORV FLXGDGDQRV
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IXpUDPRVSOHQDPHQWHSROtWLFRVWRGRHOWLHPSR\QRVRORHQHOPRPHQWRGH







TXH ORPRGHUD IUHQWH D OR TXH pO QR HV \ WDPSRFR SXHGH VHU$
su imposible. En este sentido, no hay dualidad sino, a lo sumo, 
GLIHUHQFLD<XQDGLIHUHQFLDTXH VH UH¿HUHD ODSHUVSHFWLYDQRDO
REMHWRRPXFKRPHQRVDOVXMHWRGHODPLUDGD
$XQTXH SUHIHULUtD FRPR KH VHxDODGR RWUD WHUPLQRORJtD TXH QR OOHYH DO
HTXtYRFRGHODH[WHULRULGDGGHODSROtWLFDXQDIRUPDGHKDFHUSROtWLFDTXH
VLJQL¿TXHVXGLVROXFLyQXQDPDQHUDGH LQVHUWDUVHHQ ODVRFLHGDGSROtWLFD
TXH SURYRTXH VX SOHQD LQPHUVLyQ HQ OD VRFLHGDG FLYLO 8QD IUDFWXUD GHO
WLHPSRGHOFDSLWDOTXHHVHOWLHPSRPRGHUQRGHVGHGHQWURTXHVLJQL¿TXH
tanto ruptura como apertura de algo nuevo. 
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